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INTRODUCCION

Un aumento en sociedades devastadas y traumatizados por la violencia
masiva se ha visto a fines del siglo veinte. Las sociedades traumatizadas se
desarrollan cuando conflictos severos inter6tnicos causan dristicas p6rdidas
compartidas, la humillaci6n por el enemigo, y la impotencia que impide la
adaptaci6n positiva a la situaci6n'. Vemos los ejemplos del resultado del
genocidio en Rowanda y Bosnia, el militarismo brutal en Haiti, y los choques
entre los Palestinos e Israelfes en el Medio Oriente. Mientras muchas de estas
sociedades no aparentan estar traumatizadas en la superficie, estos
acontecimientos aun pueden afectar procesos sociales 2.
Por mds de 200 afios, Haiti ha sufrido tales traumas. La esclavitud y la
colonizaci6n, una sucesi6n de dictaduras predadoras, sanciones econ6micas y
el aislamiento internacional, siguen atormentando a Haitf. En este escenario Pos
Guerra Fria, el desaffo para los eruditos en la resoluci6n de conflicto y
abogados, los funcionarios del gobierno, y actores no gubernamentales se han
desarrollado unos mecanismos multi-modalos y multidimensionales para
ocuparse de estados fracasados y de sociedades traumatizadas. Este capftulo
examinari la eficacia de cubismo social como un marco analitico para ocuparse
del conflicto multi-fasetico en Haitf.
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Segiin Byrne y Crter, los estudios de polftica etnoterrirtorial tipicamente
examinan estructuras polifticas y econ6micas, para acentuar los intereses de
grupos en competencia, o usan un acercamiento psicoanalitico para acentuar
fuerzas psicol6gicas y culturales.3 Byrne y C-irter abogan por la perspectiva del
"cubismo social" acentuando, la interacci6n, de los mecanismos materiales y
psicol6gicos. El cubo social de conflicto tiene seis interrelacionadas facetas o
fuerzas: historia, religi6n, datos demogrificos, instituciones politicas,
economia, y factores socioculturales. 4
El cubismo social evoca las imdgenes del Cubo "Rubic' s" lo cual al torcer
o girar el cubo en cualquier direcci6n, cause un movimiento que cambia la
interacci6n de los varios elementos del juego. Estas seis fuerzas sociales,
cuando combinadas, producen diferentes modelos de comportamiento intergrupo o interacci6n. Ninguna fuerza puede ser aislada para explicar su relaci6n
a otras fuerzas, ni puede una sola ser la ijnica raz6n de conflicto. Por ejemplo,
un dilema para fabricantes de polftica internacional es que ellos no tienen una
metodologia cientffica para evaluar los significados culturales, politicos, y
sociales del trauma en las vidas de poblaciones civiles ni como medir cuanto
estas experiencias traumiticas cambian las vidas diarias de los individuos
afectados. Poca investigaci6n empfrica es conducida para valorar los resultados,
por lo que objetivos humanitarios son frecuentemente subordinados a agendas
politicas. Aunque la magnitud de tales problemas se han aclarado, los m6todos
de prevenci6n y la reconstrucci6n de sociedades dafiadas han permanecido
evasivos. Por consiguiente, la enorme carga de sufrimiento humano y p6rdida
de productividad social y econ6mica continua ocultada detrds de un velo de
negligencia, ignorancia, y negaci6n.5
El cubismo social ofrece un marco analftico para evaluar los significados
culturales, politicos, y sociales de trauma. Usar6 las seis fuerzas para examinar
el estado de Haiti hoy. iPuede esta perspectiva verter una nueva luz sobre
esfuerzos para reconstruir una sociedad traumatizada de modo que promuevan
el desarrollo econ6mico, la reconstrucci6n de sociedad civil, la justicia, la
democracia, y derechos humanos, y prevenir una recafda a nuevas crisis y el
caos? Mi contenci6n es que descuidando la interacci6n entre estas seis fuerzas,
asf como la psicologia colectiva de la gente desplazada de sus hogares y de su
pais, con la reconstrucci6n econ6mica y politica de la comunidad, no puede

3.
Sein Byrne & Neal Carter, A Social Cubism: Six Social Forces of Ethnoterritorial Politics in
Northern Ireland and Qu6bec, 3 J. PEACE & CoNFLicT STUDIEs 52,52-66 (1996). [Un Cubismo Social: Seis
Fuerzas Sociales de la Polftica de Ethnoterritorial en el Norte de Irlanda y Qu6bec].
4.

Id.

5.
Richard Mollica, Trauma and Reconstruction in Kobe, Bosnia-Herzegovina, and Columbia,
Harvard School of Public Health 1, 1-4, available at http://www.cgp.org/cgplink/vol16/articlesvoll6.html (last
visited Jan. 19 2002). [El trauma y la reconstrucci6n en Kobe, en Bosnia Herzegovina, y en Columbia].
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apoyar una resoluci6n durable. La resoluci6n del conflicto politico continuo en
Haiti requiere no s6lo el restablecimiento politico, sino una curaci6n mds
amplia de la sociedad traumatizada. La transformaci6n de este material y la
anomalfa psicol6gica requieren esfuerzos a corto plazo y a largo plazo por
muchos actores.
Haiti es un pafs de extrema polarizaci6n polftica, divisi6n de clase, una
identidad nacional fracturada y contrastes socioecon6micos muy rfgidos.6 Las
elites quien artificialmente perpetdian los extremos de las tradiciones coloniales
de la naci6n se han probado indispuesto de ha abandonar su estado y riqueza (y
por lo tanto el poder) en la pos independencia Haiti. Estos desacuerdos han
exacerbado grietas culturales en lengua, pricticas religiosas, y las actitudes
hacia el color de la piel - que solo puede impedir la transici6n a la democracia
que el gobierno haitiano ahora intenta efectuar.7
Haiti ha aguantado muchos acontecimientos horrorosos en su breve
historia. Quizds la perpetuaci6n de estos traumas a travds de su historia, sin la
ventaja de la curaci6n como una naci6n, inhibiendo el desarrollo de Haiti hoy.
Volkan describe la transmisi6n transgeneracional de trauma como "cuando una
persona mayor [o grupo] inconscientemente esternaliza su ser traumatizado
sobre la personalidad de un nifio [o un grupo] en desarrollo. El nifio [o el grupo]
se convierte entonces en un dep6sito para las partes no deseadas, y las
dificultades de una generaci6n mayor. Como los mayores [y la comunidad]
tienen influencias sobre los nifios, el nifo absorbe sus deseos y expectativas y
se prepara ha actuar sobre ellos. Se hace la tarea del nifio de lamentarse, voltear
las humillaciones y los sentimientos de impotencia que pertenece al trauma de
sus antecesores. 8
Volkan usa el t6rmino "trauma escogido" para describir la memoria
colectiva de una calamidad que una vez le aconteci6 a los antepasados. Desde
luego, es mds que solo un recuerdo simple; es una representaci6n mental
compartida del acontecimiento, que incluye informaci6n realista, expectativas
fantaseadas, sentimientos intensos, y defensas contra el pensamiento
inaceptable.9 tl mantiene que la palabra "escogido" propiamente refleja un
grupo grande que inconscientemente define su identidad por la transmisi6n
transgeneracional de personalidades heridas infundidas con la memoria del
trauma de los antepasados. Haiti como pais sufre de un trauma de transmisi6n

Jennifer L. McCoy, ROBERT ROTBERG, HALTi, Renewed: Political & Economic Prospects 1-26
6.
Rothberg ed., Brookings Institution Press, 1997) (1997). [Haiti Nenovado: Los Prospectos Politicos
(Robert 1.
y Economics].
IRWINP. STOTSKY, SILENCINGTHEGUNS INHArri: THEPROM1SEOFDELIBERATIVEDEMOCRACY
7.
17(1997). [CALLAR LOS FUSILES EN HAITI: LA DELIBERATIVE PROMESA DE LADEMOCRACIA].
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VOLKAN, supra nota 1, en 43.

9.

Id. en 48.
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trasgeneracional. Usar6 el cubismo social para analizar las varias fuerzas
sociales que se entrelazan para producir la crisis en Haiti hoy.
1I. HAITi: UNA DESCRIPCION DE UNA HISTORIA TURBULENTA
Quizds el elemento sigular mds importante para entender el Haiti
contempordneo es que permanece la dnica naci6n en la historia
fundada por los esclavos quienes derrocaron a sus duefios... Este
aspecto tinico de la historia haitiana es, tanto una ventaja como una
responsabilidad.
-Chetan Kumar

Haiti fue el primer pais Caribeflo en ganar su independencia, cuando los
franceses fueron expulsado en el aflo 1804, y s6lo la segunda reptiblica del
hemisferio despu6s de los Estados Unidos. Haiti, antes conocido como el SaintDominque, comparte aproximadamente un tercio de la isla de Hispafiliola con
la Reptblica Dominicana.' ° La historia haitiana moderna comenz6 en el aio
1492, cuando Crist6bal Colon desembarco en Haiti cerca del Cabo Haitien en
la costa norte de Hispailiola." La isla se hizo una colonia importante y la
morada del gobierno Espafiol en el Mundo Nuevo hasta que Espafia perdi6 el
inter6s por Haiti ya que su obsesi6n por el oro habia agotado los recursos
naturales de la isla.
Durante un periodo cincuenta afios de esclavizar a los habitantes, medio
mill6n de Indios Arawak habia sido exterminado en las minas de oro
espafiolas. 2 Sin embargo, el genocidio de los Indios natales no paso inadvertido
en Espafia. El misionero Bartolom6 de las Casas inicio una campafia contra la
esclavitud India, alcanzando su abolici6n en el afio1542. La medida no solo
llego muy tarde para prevenir la extinci6n de los Arawak, tambi6n caus6 el
principio de esclavitud Africana en el Mundo Nuevo.13 Hacia el afio 1517,
Carlos V autoriz6 la exportaci6n de 15,000 esclavos Africanos a Santo

10.
DAVID MALONE, DECISION-MAKING INTHE UN SEcURITY COUNCIL: THE CASE OF HAITI 19901997 40 (1998). [La toma de decisions en el Concilio de la Seguridad de ONU: El Caso de Haiti].
11.
Leslie A. Benton, & Glenn T. Ware. Haiti: A Case Study of the International Response and
the
Efficacy of Nongovernmental
Organizations
in the Crisis, at
http://www.law.emory.edu/EILR/volumes/spg98/benton.html (last visited Jan. 19, 2002). [Un caso de la
Respuesta Internacional y la Eficacia de Organizaciones de Nongovernmental en la Crisis].
12.
James Ferguson, Papa Doc, Baby Doc: Haiti and the Duvaliers 1(1987). [Papa Doc, Bebe Doc:
Haiti y los Duvaliers].
13.

Id. en2.
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Domingo, y asf el sacerdote y el Rey lanzaron sobre el mundo el comercio de
esclavos Americanos y la esclavitud.14
Despu6s de casi cien afios de lucha por la isla de parte de los Espafioles,
Britdnicos, y el Franceses, Espafia cedi6 a Santo Dominique, ahora Haiti, a los
Franc6s en el afio 1695 segdin el Tratado de Ryswick. 15 Hacia el afio 1789 la
colonia francesa antillana de Santo Domingo suministraba las dos terceras
partes del comercio exterior de Francia y era el mercado europeo individual
mds impresionante para el comercio de esclavos. La esclavitud era una parte
integral de la vida econ6mica de la era en la colonia mds grandiosa del mundo,
el orgullo de Francia era la envidia de todas las otras naciones imperialistas. La
estructura econ6mica descansaba totalmente sobre la labor de medio mill6n de
esclavos. 6 Santo Domingo tambi6n ha sido afamado por ser la colonia mds
represiva que engendro un sistema de castas de dominaci6n francesa y preparo
el escenario
para la discordia social y la explotaci6n polftica que permanece
7
hoy.'

La discordia social entre blancos y negros se ensancho, y se extendi6 por
los duefios de esclavos franceses y sus esclavas negras quienes produjeron una
nueva clase, los mulatos, tambi6n conocidos como gen de couleur o affranchis.
El estado social de esta nueva clase era una combinaci6n de los blancos y los
negros. Por lo general los duefios de las plantaciones educaban a su progenie
y a menudo les cedfan titulos de tierras, entonces a pesar de la discriminaci6n
institucional contra ellos, muchos mulatos se hicieron ricos duefios de tierras,
estableci6ndose como una clase viable.' 8 La discriminaci6n racial, cruel y
abusiva, fueron el sello de las colonizaciones francesa en esta sociedad de tres
estados el de los blancos, los mulatos, y los negros.
La naci6n modema de Haiti es el producto de una revoluci6n contra la
esclavitud y el colonialismo que comienzo en el afio 1791. Mas o menos en los
cincuenta afios en que se introdujo la revoluci6n esclava de Haiti los negros
comenzaron a reaccionar al trataniento brutal de sus duefios. Las continuas
contiendas raciales impulsadas por la inspiraci6n de la revoluci6n francesa,
contribuy6 al brote de una revoluci6n. Durante este periodo de guerra civil,
Toussaint L'Ouverture surgi6 como el lfder negro dominante de la primera
rebeli6n de esclava a gran escala acertada en las Am6ricas. 9 L'Ouverture
14.
C. L. R. JAMES, THE BLACK JACOBINS: TOUSSAINT L'OUVERTURE AND THE SAN DOMINGO
REVOLUTION (Vintage Books 1989) (1963). [Los Jacobinos Negros: TousSAINT L'OUVERTURE Y LAS
REVOLUCION DE SAN DOMINGO].

15.

Id.

16.

JAMES, supra nota 14, en 6.

17.

Benton & Ware, supra nota 11.

18.

Id.

19.

Id.
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eventualmente gano el control de la isla entera. Sin embargo en el afio 1802, las
fuerzas napole6nicas enviadas para deponer a L'Ouverture lo llevaron a
Francia, donde mds tarde muri6 en la prisi6n. Sin embargo, Napole6n y sus
tropas, agotadas y derrotadas en Europa, finalmente concedieron a la rebeli6n
haitiana.2 °
Haiti proclam6 la independencia el primero de enero del afio 1804. Esto
surgi6 como una naci6n bajo el mando sucesivo de dos figuras, Toussaint
D'Ouverture y Jean - Jacques Dessalines. Despu6s de dos siglos de dominio
colonial espahiol y franc6s, y tras la revoluci6n francesa y un nuevo gobierno
basado en los "Derechos del Hombre," la poblaci6n esclava comenz6 a luchar
por derechos polfticos iguales a esos poseidos por islefios blancos y la elite
mulata.2' La primera repfiblica negra libre del mundo por lo tanto ha sido
caracterizada por el odio racial y la corrupci6n. La revoluci6n de los esclavos
pricticamente elimin6 la poblaci6n blanca y se degener6 enreddndose en un
periodo de atrocidades que duro diez afios conocido como la "Guerra de las
Castas. ' 22
Despu6s del gobierno de Dessaline's, la competencia desesperada entre
negros y mulatos se manifest6 en la divisi6n eventual de Haiti: un reino negro
al norte controlado por Henry Christopher (el rey Henry I de Haiti), quien
gobern6 severamente de un palacio en el Cabo Haitiano, y al sur en Port-auPrince una reptiblica controlado por el mulato Alexandra Petion debajo de la
p6liza laissez-faire. 23 Despu6s de la muerte de Petion en el afio 1818, el senado
republicano seleccion6 al comandante de la Guardia Presidencial, el General
Jean Pierre Boyer, como el nuevo presidente vitalicio. El presidente Boyer
entonces invadi6 a Santo Domingo despu6s de su declaraci6n de independencia
de Espafia, con la isla entera controlada por Hait hasta el ahio 1844.
Tras la muerte del rey Henry en el afio 1820, Boyer fue capaz de
consolidar Haiti y establecer un gobiemo notable de s6lo relativa estabilidad
por mas de veinticinco afios. Despu6s de d6cadas de aislamiento de la
comunidad internacional, Francia acord6 a reconocer la independencia haitiana
a cambio de una indemnidad financiera de 150 millones de francos. La mayorfa
de las naciones, incluyendo los Estados Unidos, rechazaron a Haiti por casi
cuarenta afios, temeroso que su ejemplo podrfa causar desorden en otros parses
esclavistas. Durante las d6cadas siguientes Haiti se vio obligada a incurrir en
pr6stamos de setenta millones de francos para reembolsar la indemnidad con las
esperanzas de ganar el reconocimiento internacional. Bajo Boyer, la economfa
se estanc6 y la divisi6n entre negros y los mulatos se ensanch6. El gobierno de
20.

Id. en 2.

21.

CHErAN KuMAR, BUILDING PEACE INHAITI (1998). [Construyendo lapaz en Haiti]

22.

STOTSKY, supra nota 7 en 18.

23.

Benton & Ware, supra nota 11 en 2.
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Boyer cedi6 dando le el paso a una sucesi6n de veintid6s j efes de Estado, entre
el afio 1843 y el ahio 1915, cuando los Estados Unidos invadi6 a Haiti. 24
Desde el comienzo de su independencia, la forma del gobierno de Haiti ha
sido, prdcticamente, una dictadura. El m6todo principal de derrocar a los
dictadores ha sido por golpes de estado, la ejecuci6n o el exilio. En el ahio 1915
los Marinos norte americanos invadieron Haiti con una fuerza media de 2,000
soldados para controlar el pais. Aunque habian motivos legales, los motivos
pricticos de la invasi6n eran proteger intereses estadounidenses de negocio y
mantener lejos a Alemania (la primera guerra mundial habfa comenzado y las
aguas entre Haiti y Cuba son el paso principal del oc6ano del este al Canal de
Panamai).
Despu6s de veinte afios de ocupaci6n, la estabilidad politica, y algunas
mejoras en la infraestructura, los Marinos estadounidense se retiraron. La
ocupaci6n estadounidense tuvo pocos efectos duraderos a parte de reforzar el
racismo entre los negros y mulatos porque los Marines le concedfan a los
mulatos el poder politico sobre haitianos negros. 25 En la ausencia de
instituciones establecidas politicas o sociales, los militares permanecieron la
tinica instituci6n cohesiva en el pais, y el instrumento por el cual los gobiernos
futuros gobernarfan. Muchos haitianos consideran la retirada estadounidense
como una segunda independencia.2 6
Despu6s del fracaso de varias tentativas a finales de los afios 1950 para
moverse hacia un gobierno democrdtico elecciones militarmente controladas le
dieron la victoria a Doctor Frangois Duvalier. El acceso "noiriste" Duvalier,
o Papa Doc" termino con la tradici6n del gobierno de la elite de mulatos
gobernando el pais, pero no hizo nada para mejorar los servicios que el estado
ofreci6 a sus ciudadanos. En 1964, Papd Doc se declar6 presidente vitalicio y
form6 la infama fuerza paramilitar, el "Tontons Macoutes." El r6gimen de
Duvalier ha sido marcado por el terror y la corrupci6n, por las decenas de miles
de haitianos que han sido asesinados o exiliados. El reinado de terror de
Duvalier finalmente se deshizo veintinueve afios mds tarde, en febrero del ailo
1986, cuando su hijo, Jean-Claude, fue escoltado al exilio por los Estados
Unidos.27
En diciembre del aio 1990, Jean Bertrand Aristide, un carismdtico
sacerdote Cat6lico, gan6 el sesenta y siete por ciento del voto en una elecci6n
presidencial la que los observadores internacionales consideraron en gran parte
libre y justas. Aristide tomo posesi6n del cargo en febrero del ahio 1991, pero
24.

Malone, supra nota 10.

25.

Id.

26.
Robert Debs Heinl, Jr. & Nancy Gordon HeinI, Written in Blood: The Story of the Haitian
People, 1492-1995 489 (1996). [Escrito en Sangre: La Historia del Pueblo Haitiana].
27.

Ferguson, supra nota 12 en 119.
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fue derrocado por los elementos descontentos del ej6rcito y fue obligado a dejar
el pafs en septiembre del mismo aflo. Se estima que entre 300 y 500 haitianos
fueron asesinados los dfas despu6s el golpe en septiembre, y 3,000 en los
siguientes tres afios. El golpe cre6 un 6xodo en gran escala del pais; de hecho,
los guardacostas estadounidense rescataron un total de 41,342 haitianos, del afio
1991 al afto 1992, mds del total, ntimero de refugiados rescatados en los diez
aiios anteriores.28
El clima politico y los derechos humanos siguieron deteriorindose como
los militares y el gobierno de facto autoriz6 la represi6n, el asesinato, la tortura,
y la violaci6n en abierto desaffo de las condenas de la comunidad internacional.
La intervenci6n militar estadounidense que restaur6 Aristide a su puesto en el
afilo 1994 demostr6 una vez mds que la violencia permanece el elemento
decisivo en la politica haitiana; la violencia representaba el tinico medio viable
de terminar con la dictadura. 29 La intervenci6n, sin embargo, ha tenido
consecuencias contradictorias. Mientras esto resucit6 el proceso dificil de
democratizaci6n y facilit6 la emasculizacion relativa de los 6rganos represivos
del estado, esto tambi6n protegi6 el equilibrio viejo de poder de clase e impuso
pardmetros para la transformaci6n econ6mica. El resultado fue mas bien un
cambio de r6gimen que la creaci6n de un estado nuevo.3" En las elecciones de
noviembre del afio 1995, Ren6 Preval, antes un ministro en la administraci6n
de Aristide, fue elegido en la segunda elecci6n libre en la historia Haitfana. Sin
embargo, las condiciones en el pais, permanecieron voldtiles durante los
siguientes cinco afios.
Aristide gan6 la reelecci6n en noviembre del afio 2000 con el aplastante
noventa y dos por ciento del voto (aunque se estim6 que s6lo el diez por ciento
de la poblaci6n particip6 en la elecci6n). Sin embargo Las elecciones han sido
muy controversiales. Muchos de los principales partidos de oposici6n y seis
candidatos desconocidos (demasiado asustados para participar) boicotearon la
elecci6n.3" Competidores acusaron a Aristide de aparejar las elecciones,
incitando violencia, intimidando a los opositores, y hasta utilizando
bombardeos contra rivales politicos. La comunidad internacional aun no
reconoce las elecciones como legitimas. El aire de conflicto contrast6 con la
28.
UNrrED STATES DEPARTMENT OF STATE, Background Notes: Haiti, March 1998, at
http://www.state.gov/www/background-notes/haiti_0398_bgn.html (last visited Jan. 19, 2002).
29.
Robert Fatton, Jr., The Rise, Fall and Resurrection of President Aristide, in HAm RENEWED:
POLIICAL AND ECONOMIC PROSPECTS 1, 136 (Robert I Rothberg ed., 1997). [La Ascensi6n, la Cafda y la
Resurrecci6n de Presidente Aristide, en HAITI RENOVARON: las PERSPECTIVAS POLITICAS Y
ECONOMICAS].
30.

Id.

31.
David Gonzalez, Final Haitian Vote Tally Shows Aristide Winning 91.69%, N.Y. TIMEs, Nov.
30, 2000, at A15. [El Conteo Final Muestra que Aristide gano con el noventa y one punto sesenta y nueve
pocitor del Voto].
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euforia piiblica que acompaii6 la victoriosa elecci6n del sacerdote en el aflo
1990, cuando 61 se hizo el primer presidente libremente elegido de Haiti.
El pasado y el presente de Haiti ej emplifica una sociedad traumatizada por
la violencia, la pobreza, y un aparato predador estatal. Si el pafs se va a curar
de su pasado, debe destruir los remanentes del r6gimen predador,
substituydndolo con un gobierno humano, democritico que puede responder a
las necesidades de la naci6n. Pr6ximo, la entrelazada relaci6n de la historia,
datos demogrdficos y la estructura polftica, sern considerados, para entender
mejor el trauma sociocultural de Haiti.

III. DATOS DEMOGRAFICOS: LA DISPOSICION DE LA TIERRA
Lo dinico que ata a Haiti al hemisferio son la latitud y la longitud.
Piense en Haiti como un fragmento de Africa negra, un fragmento
desalojado del continente madre que fue a la deriva a trav6s del
oc6ano Atldntico y se conect6 con las Antillas.
-Heinl y Heinl

Aproximadamente 700 millas sudeste de la Florida, Haiti comparte una
isla Caribefia con la Repdblica Dominicana. Haiti esta localizada entre las islas
de Cuba, Jamaica, y Puerto Rico. La proximidad geogrdfica plantea cuestiones
de seguridad nacional en la regi6n, con Haiti como un parachoques
democrdtico, dejando a Cuba como el i6nico pais en el hemisferio todavia bajo
una dictadura. La proximidad de Haiti a los Estados Unidos ha inducido una
formaci6n de una gran comunidad de expatriados en Am6rica de ciudadanos
haitianos y una afluencia de haitianos que buscan el asilo politico y
econ6mico.32
Factores demogrdficos siguen siendo una cufia entre la gente haitiana
evocadora de Haiti pos-colonial. Aproximadamente el noventa por ciento de
todos los haitianos (noirs) son negros 6bano. El diez por ciento restante tienen
rastros variantes de sangre blanca y se conocen como "juanetes" o "mulatres."
Esta divisi6n racial, lo Haitianos la llaman exactamente asi y hablan de dos
razas- es el aspecto mis importante de la vida en Haiti. Esto domina la
existencia de la naci6n entera. Es tambi6n, en las palabras de uno de los
pensadores mds capaces de Haiti, Alcius Charmant, "... El mal supremo de

nuestra Repiblica, el virus que lo devasta, y el camino a la ruina."3 3 De verdad,
es basado en ideologias contrarias acerca de la mejor forma de gobierno para
el pas.34
32.

McCoy, supra nota 6, en 21; HEINL & HEiNL, supra nota 26.

33.

HEINL &HEiNL, supra nota 26 en 5.

34.
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Las dos terceras partes de los 7.5 millones de ciudadanos de Haiti viven
debajo del nivel de la pobreza nacional con un ingreso medio anual de menos
de doscientos cincuenta d6lares, mientras un pequefio grupo de militares y
ciudadanos pertenecientes a la elite continian oprimiendo a la poblaci6n.35 La
seguridad humana en Haiti es peligrosamente d6bil, no s6lo desde un punto de
vista politico, sino mds importante de un punto de vista de salud. El Programa
de Desarrollo de Naciones Unidas (PDNU) informa que la exceptivas de la vida
en el nacimiento es s6lo cincuenta y seis afios, comparados con setenta seis en
Costa Rica y los Estados Unidos.36 Haiti tiene una poblaci6n abrumadamente
rural con s6lo el treinta por ciento de la poblaci6n viviendo en ireas urbanas.
La infraestructura fisica de las ciudades tambi6n se ha debilitado debido
a obligaciones financieras, que se intensificaron entre los afios 1991 y 1994,
aumentos en la poblaci6n, y la degradaci6n ambiental. El Banco Interamericano
de desarrollo informa que menos del cuarenta por ciento de las necesidades de
agua de la capital son cumplidas y que la disposici6n de basura s6lida en Portau-Prince y el "Cap Haitien" contribuyen a condiciones sanitarias deplorables.
Los caminos y la infraestructura en Haiti urbano y rural son dafiados por la
erosi6n y una mala administraci6n vertiente.37
Haiti tiene la tasa mas alta de analfabetismo en el hemisferio Occidental
y una de las mas altas en el mundo. Aproximadamente el sesenta y cinco por
ciento de todos los haitianos son analfabetos. El otro treinta y cinco por ciento
--entre quien se encuentra una elite magnfficamente educada con titulos de las
mejores universidades del mundo- pueden leer y escribir.3"
Un Viejo dicho en Haiti es que el 80 por ciento de la poblaci6n es Cat6lico
y el 100 por ciento practica el Vudti. Esto no es literal verdad, pero es dudoso
si mIs del 15 por ciento Haiti de la poblaci6n Haitiana-incluyendo una pequefia
pero vigorosa comunidad Protestante- practica el cristianismo exclusivamente.
Como lo hizo Judaismo en Israel y Shinto en Jap6n, "Vudti" ayudo definir la
nacionalidad haitiana aunque el catolicismo Romano, en su variante francesa,
permaneci6 la religi6n oficial hasta del aflo 1987.39
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in HAm RENEWED: POLITICAL AND ECONOMIC PROSPECTS 1,28 (Robert I. Rothberg ed., Brookings Institution

Press 1997) (1997). [Resistiendose a la Ubertad: los Factores Culturales en la Democracia; el Caso de Haiti,
Haiti Renovo: las PERSPECTIVAS POLiTICAS Y ECONOMICAS].

Jenkins

20021

1191

IV. EL ESTADO PREDADOR: ESTRUCTURAS POLITICAS EN HAITI
El estado haitiano tradicionalmente ha funcionado como una fuerza
partsita, sacando con sif6n recursos econ6nicos del campesinado por
impuestos draconianos y otros medio, haciendo cumplir su voluntad
por una multiplicidad de controles incluyendo la amenaza y el empleo
de fuerza.
-Donald Schultz
Durante la historia de Haiti de gobernaci6n por cuarenta y dos
emperadores, reyes, presidentes, y otros jefes de Estado, todos excepto tres
acabaron su tdrmino por un sangriento golpe de estado o "coup de 6tat," por
muerte violenta o el exilio.4 ° En Haiti una cultura profundamente encajada de
depredaci6n ha criado la autocracia y la corrupci6n, la injusticia extrema social,
y el estancamiento econ6mico. Es en este contexto que se habla del estado
contra la sociedad, de los militares que simultdneamente trabajan como brazo
represivo del gobierno y con sus propios intereses.4 1 Como lo describen Norte
y Rotberg, el estado predador extrae los ingreso de un grupo del electorado sin
preocuparse por el impacto sobre la sociedad en general. Durante la historia de
Haiti independiente, la presidencia a servido como una fuente de ingreso
privado para el gobernante.4 2 Caracterizado por pocos gastos productivos, el
estado se convirti6, como comenta Mats Lundahi "a la vez demasiado pequefto
y demasiado grande: demasiado pequeflo en el sentido que no ha logrado crear
un ambiente de politica conducente a la productividad y el crecimiento;
demasiado grande si uno toma en consideraci6n el ndimero de empleados de
sector ptiblico quienes han sido tornados en el servicio de kleptocrats para
asistir en la creaci6n de ingresos privados para el gobernante o que han servido
dinicamente como los recipientes de fondos ptiblicos sin cumplir sus deberes y
solo apoyado polfticamente al gobernante.43
En este sentido, proceso Duvalierism no era una aberraci6n, si no la
culminaci6n de un de experiencias hist6ricas, incluyendo algunas provefdas por
la cultura Africana, la esclavitud, una guerra sangrienta de liberaci6n, la
reimposici6n del dominio de la elite y la sumisi6n de masas, los ciclos cr6nicos

40.
Elizabeth D. Gibbons, SANCTIONS INHAITI: HUMAN RIGHTS ANDDEMOCRACY UNDERASSAULT
177 THE WASH. PAPERS 1, 2(1998). [Las SANCIONES EN HAITI: los DERECHOS Y la DEMOCRACIA
HUMANOS BAJO ASALTO].
41.
Donald E. Schultz, Political Culture, Political Change, and the Etiology of Violence, in HAITI
RENEWED: POLITICAL AND ECONOMIC PROSPECTS 1, 93 (Robert I. Rothberg ed., 1997). [La Cultura polftica,
el Cambio Polftico, y el Etiology de laViolencia, en RenovadasPerspectivas Politicas y Economicas en Haiti].
42.

McCoy, supra nota 6 en 9.

43.

Id.
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de tirania, el caos y los efectos de una ocupaci6n prolongada estadounidense.
El resultado ha sido el desarrollo de un sindrome complicado de
comportamiento destructivo y auto destructivo politico marcado por
autoritarismo, paternalismo, personalismo, patrocinio, nepotismo, demagogia,
corrupci6n, cinismo, oportunismo, racismo, incompetencia, parasitismo,
rigidez, intolerancia, rivalidad, desconfianza, inseguridad, venganza, intriga,
superstici6n, volatilidad, violencia, paranoia, xenofobia, explotaci6n, odio de
clase, ilegitimidad institucional, apatia de masas, aversi6n, y sumisi6n."'
La democratizaci6n de Haiti ha sido un proceso lento y arduo. La
degeneraci6n del estado predador comenz6 en el otofio del aflo 1986 con la
cafda de la dictadura de Jean-Claude "Baby Doc" Duvaier. Cinco gobiernos
internacionales diferentes observaron las elecciones en diciembre del afto 1990,
en cual Aristide, el candidato del Frente Nacional por la Convergencia la
Democritica (FNCD) captur6 el sesenta y siete por ciento del voto popular. La
transici6n de autoritarianismo al populismo era una funci6n del ascendiente de
sociedad civil. El golpe del afto 1991 que sigui6, sin embargo, que el equilibrio
viejo de poder de clase, asf como los 6rganos vitales represivos del estado de
Duvalierista, sobrevivieron la salida de Jean-Claude Duvalier e instigaron la
recafda a una dictadura de la sociedad haitiana.4 5
El golpe represento para la aspiraci6n de haitianos ordinarios debido a un
embargo Americano econ6mico instituido para expulsar el r6gimen dirigente
militar. "Las motivaciones para esta intervenci6n eran en apariencia la
restauraci6n de la democracia y los derechos humanos, pero podrfa haber un
motivo subyacente en que la estabilizaci6n de Haiti era el dinico modo politico
aceptable de evitar una afluencia politicamente inaceptable de refugiados
haitianos a los Estados Unidos."'
"Tanto el regreso de un lider populista como Aristide o la
estabilizaci6n de regla miilitar, era aceptable para el gobiemo
Americano, siempre y cuando el problema de los refugiados fuera
arreglado aun que el arreglo significara la repatriaci6n, el uso de
en
medios brutales para desalentar la salida, y el restablecimiento
' 47
paises ya sobrecargados en America Central y el Caribe.
En el centro de la crisis corriente nacional haitiana hay un conflicto
incendiario entre grupos al mando dentro y fuera del gobierno sobre la
direcci6n politica nacional generalmente, y la reforma econ6mica
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45.
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especfficamente. Polfticamente, el mando de Haiti esta rasgado entre los
partidarios del Presidente Aristide y su "Fanmi Lavalas" y los partidarios de la
Organizaci6n Polftica Lavalas (la Organizaci6n Politique Lavalas, OPL)
conducido por Gerardo Pierre Carlos. Ambos partidos politicos salieron del
movimiento populista Lavalas originalmente conducido por Aristide. OPL
ahora es opuesto a la influencia percibida de Aristide sobre la politica haitiana
y lo acusa vagamente de tener tendencias antidemocriticas. El primer paso
hacia la democracia debe ser el desmantelar los controles del antiguo Estado y
los monopolios ptiblicos y privados que formaron la base del estado
depredador.48 Mientras estos mecanismos contintien, la seguridad regional
Caribefia y la colocaci6n de refugiados permaneceri una cuesti6n central.
Detrds de los valores, actitudes, creencia, y el comportamiento que
promueve la violencia politica y el estado depredador en Haiti son necesidades
econ6micas y las relaciones. Mientras las bases militares institucionales de
violencia han sido destruidas, los restos de la subestructura econ6mica
permanecen en gran parte intactos. Las cuestiones criticas aquf, tanto para la
democracia como para la estabilidad polftica, son la pobreza, la desigualdad, el
crecimiento econ6mico, y el conflicto de clase.49
V. ESTRUCTURA ECONOMICA: ZSUMARA ALGUNA VEZ?
La estructura econ6mica de Haiti puede estar cerrada en un equilibrio
de bajo nivel que no ofrece ninguna salida ficil... los Gobiernos hasta
los bien intencionados, con una burocracia purgado y honesta tienen
una tarea Hercdlea en este aspecto.
-Mats Lundahl
Haiti ha sostenido por mucho tiempo la distinci6n dudosa de ser la naci6n
pobre del hemisferio occidental. En una economfa con un crecimiento de s6Lo
0.9 por ciento per cipita anual entre los afios 1965 y 1980, -2.4 por ciento
contribuci6n entre los afios 1 9 8 0 y 1992,50 una perdida del treinta por ciento del
PBI entre 1991 a 1994 perfodo militar, y 2.4 por ciento contribuci6n durante el
afto 1999," 1 la necesidad de la reconstrucci6n masiva econ6mica es crudamente
clara. Aproximadamente el ochenta por ciento de la poblaci6n vive en una
pobreza abyecta. Casi el setenta por ciento de todos los haitianos dependen de

48.

McCoy, supra nota 6, en 5.
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Schultz, supra nota 41 en 101.
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la agricultura, la cual consiste principalmente de la labranza a pequefia escala
y emplea dos tercios de la fuerza obrera econ6micamente activa.52
Haiti aun no ha recuperado del embargo econ6mico estadounidense que
se lanzo en el aflo 1993 para arrancar a la fuerza el gobierno de Raoul Cedras.
El embargo devast6 la miserable base econ6mica de la naci6n. Durante los tres
anos de gobierno militar, las condiciones en todas las dreas de la vida haitiana
empeoraron perceptiblemente. Enfermedades infecciosas como el c6lera y la
tuberculosis eran desenfrenadas, ya que s6lo el cuarenta por ciento de la
poblaci6n tuvo acceso a la medicina moderna. Escuelas gratis estuvieron
disponibles para s6lo el diez por ciento de los nifios haitianos. La deforestaci6n
y la labranza excesiva severamente erosiono la tierra, y el pafs de 7.5 millones
tenia una de la densidades demogrfficas mis alta en el mundo. La economfa
encogi6 mis del dos por ciento cada aflo durante los afios 1980, luego se
desplomo treinta por ciento durante el gobierno militar. Las calles estaban
Ilenas de criteres, la mayorfa de los prisioneros no tenian ni agua ni
electricidad, y algunos jueces no tenfan ni lIpices ni papel. 3 "El gobiemo
militar era incompetente, corrupto, y violento con 3,000 a 4,000 muertes
atribuidas a la violencia de estado durante este periodo. Cuando la Operaci6n
Restaura la Democracia se inicio en otofio del afio 1994, Haiti era un desastre
econ6mico.54
El embargo era una espada de doble filo. "Mientras que la acci6n
sancionada por la Naciones Unidas indudablemente puso presi6n a la junta
militar que controlaba el pais, los haitianos pobres sufrieron sus peores efectos.
Ademds, las consecuencias negativas del embargo crearon muchos desaffos
nuevos para los que buscaban ayudar a que Haiti se recupera. Las empresas de
asamblea estadounidenses que habian estado en Haiti, y que luego se habian
mudado a petici6n del gobierno estadounidense querfan compensaci6n. La
infraestructura haitiana se deterior6 mucho durante el embargo y costaria
mucho mis reparar la. En resumen el embargo - que fue iitil a corto plazo al
derrotar el r6gimen militar- devasto a Haiti econ6micamente, haciendo el
objetivo estadounidense de largo plazo de restaurar el crecimiento mucho mas
complicado.55
La ayuda externa es esencial al desarrollo futuro econ6mico de Haiti.
Comparaciones de indicadores sociales y econ6micos indican que Haiti se ha
quedado atrds de otros paises en via de desarrollo (particularmente en el
52.
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hemisferio) desde los afios 1980. El estancamiento econ6mico de Haiti es
resultado de p6lizas econ6micas realizadas inadecuadamente en el pasado, la
inestabilidad politica, la escasez de buena tierra arable, la deterioraci6n
ambiental, uso continuo de las tecnologfas tradicionales, la subcapitalizaci6n,
la migraci6n las poblaciones hibiles, y una tarifa d6bil nacional de los
ahorros.56 La inversi6n dom6stica y extranj era privada ha sido lenta para volver
a Haiti debido a dudas sobre las condiciones polfticas y la reforma econ6mica,
aunque instituciones financieras intemacionales y las agencias de donante han
prometido sumas sustanciales para asistir a Haiti en la restauraci6n y la
ampliaci6n de su infraestructura fisica. Tasas dom6sticas de intereses altas y
mercados de capitales mal desarrollados internos son otros factores que
refrenan el funcionamiento econ6mico" Hoy, la instituci6n militar no existe,
pero la oligarquia permanece. Las perspectivas para el desarrollo econ6mico
y una mejora sustancial de las condiciones de vida son problemdticas. La
redistribuci6n de poder econ6mico a favor de la mayora pobre no parece
probable. Aunque Mintz haya dicho que casi ningtin cambio politico
beneficioso a largo plazo puede ser logrado sin tal redistribuci6n, esto es una
cuesti6n explosiva.5 8 Mds que cualquier otro factor individual, la amenaza de
guerra de clase causo el golpe que derroc6 a Aristide en septiembre del afio
1991. Una resurrecci6n de aquel espectro habria polarizado de nuevo Haiti,
amenazo mas violenciay espanto a inversionistas. Lareconstrucci6n econ6mica
es crtica a la continua expansi6n democrdtica en Haiti. Ademis de las
dificultades econ6micas y politicas, sin embargo, un obsticulo mds dificil para
obtener las democracia en Haiti puede ser causada por influencias psicol6gicas
y culturales. La tradici6n de un estado depredador y opresivo ha dejado a los
haitianos profundamente desconfiados del gobiemo y de los extranjeros.
VI. FACTORES SOCIOCULTURALES: CREANDO DE UNA COMUNIDAD
COHESIVA

"Todos estamos en el Mismo Barco, y Este Barco no va a la Florida"
-Jennifer McCoy

La historia de Haiti es una de intereses bruscamente opuestos, visiones
crudamente competitivas de estado y la naci6n, y una estructura de clase rigida.
Si "la mente Haitiana" o la actitud se propone a significar las posiciones
polfticas, econ6micas, y sociales de la mayorfa, los haitianos han sido de una
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actitud s6lo dos veces en su historia. Su primera uni6n como un pueblo fue en
el perfodo entre los afios 1791-1804, cuando ellos valientemente se unieron
contra la esclavitud y el colonialismo franc6s. La segunda en el afilo 1990,
cuando una mayorfa de al menos del sesenta y siete por ciento eligieron a JeanBertrand Aristide a la presidencia en las primeras elecciones libres y
democrdticas. Los acontecimientos desde aquella elecci6n, sin embargo,
reflejan los desacuerdos profundos que se desarrollaron en esta sociedad entre
esos dos momentos definidos5 9
El orgullo de sus logros hist6ricos permite que los haitianos piensen en si
mismos como una naci6n a pesar del enorme golfo social que divide los de
debajo de los de arriba, este mismo orgullo crea un foco hacia adentro que
impide a muchos haitianos aprender de otros. 6 Todos los haitianos
sinceramente se consideran los miembros de la raza Africana y reclaman lazos
de hermandad con Africanos negros. Sin embargo, los haitianos cultos siempre
han compartido el menosprecio paternalista Europeo de cosas africanas.6" La
cuesti6n fundamental es como crear un sentido entre haitianos que ellos estdn
todos en el mismo barco y que si un grupo o clases va al agua, el barco entero
se hundird.
"El problema es aquellas elites haitianas francamente creen, y han
creido durante un siglo y medio, el que ellos pueden sobrevivir sin la
mayorfa pobre, rural de Haiti. La estructura social, no simplemente el
ingreso, las mareas hist6ricas, ni simplemente el pasado inmediato,
estA en la raiz de la crisis modema de Haiti. De verdad, una
resoluci6n positiva a esta crisis es imposible a no ser que se entiendan
estas cuestiones culturales e hist6ricas.62
La soluci6n, afirma Trouillot, implica un contrato social entre el estado y
la sociedad, que deletrea las obligaciones de cada uno al otro. Para Haiti, como
a la mayorfa de otros paises, el estado precedi6 la naci6n en la independencia.
Pero, a diferencia de otras siguientes democracia, el estado haitiano no alcanz6
un contrato social que podria producir el sentido de la identidad nacional. En
vez la elite haitiana del siglo diecinueve reaccion6 a la subida del campesinado
no con un paquete de las ventajas sociales que hubiera hecho que la mayorfa
creyese que ellos estaban en realidad en el mismo barco que las elites, pero con
una forma de polftica de segregaci6n social. Las elites han crefdo que ellos
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y de identidad a
podrian sobrevivir sin la mayorfa. Asf, un sentido de igualdad
63
trav6s de las clases sociales nunca se alcanzo en Haiti.

Esta divisi6n cultural entre haitianos ha creado una violencia interioridad
en relaci6n con la diversidad 6tnica de la poblaci6n. La variaci6n en el color de
la piel es quizds 61 mas "real" de los agentes en la lucha cultural: en Haiti existe
una tensi6n hist6rica entre la antigua elite mulata y clase media negra. Esto es
una cuesti6n compleja, sin embargo; ningtin aspecto de historia haitiana es mds
confuso que el aspecto fisico de su gente. Se dice, que Haiti esta dividido por
el color, pero esto es una sobre simplificaci6n. Es mds cercano a la verdad decir
que el conocimiento de color varfa entre clases sociales y tambi6n dentro de
cada clase, y que para muchas personas la piel clara es simb6licamente
importante. Pero esta declaraci6n simplemente toca la superficie. El color de
la piel de la gente debe verse como parte de una perspectiva global que incluye
el tipo de pelo, el tipo de nariz, los tipos de labios, el color de los ojos, el
tamafio de los oidos y otros rasgos, como el peso y el pelo facial, y el tipo de
cuerpo.6 4 Tan importante como el color es para los haitianos, sin embargo no
esta claro que esto determin6 la identificaci6n de una clase dirigente tanto como
hizo la educaci6n, registros militares, y conexiones personales. Mientras el
color es una cuesti6n culturalmente significativa, esto no fue ni al nacimiento
de la naci6n, ni hoy, tan limpiamente un marcador que grupos sociales puedan
ser descritos en t6rminos de color.
Asf mismo la variaci6n en el empleo de lengua es una manifestaci6n de
divisi6n cultural. Todos los haitianos hablan la lengua Criolla haitiano de una
manera u otra; del ocho al diez por ciento de la poblaci6n (las elites) hablan el
frances bastante bien para reclamar la fluidez; sin embargo, s6lo una minorfa
diminuta dentro de la elites es realmente bilingtie en 61 y franc6s y la lengua
Criollo. Mis importante que el bilinguiismo es los mensajes dados a los nifios
del grupo elite que es inaceptable para los miembros de su clase hablar la
lengua Criolla.6 5 Hasta la restauraci6n de Aristide a la presidencia, el franc6s
era la lengua oficial en las escuelas y en los sistemas tribunales. De este modo,
la lengua es una barrera social eficaz que niega la participaci6n de la mayoria
en cierta instituciones estatales por los que el noventa por ciento de los
haitianos estdn excluidos del poder. Ademds, existen matices sutiles de
significado dentro del Criollo haitiano que ilustran prejuicios culturales y el
cinismo. Por ejemplo, la palabra leta en la lengua Criolla "el estado" y
"rufidn." La gente urbana, por su parte llama a los campesinos rurales "mounn"
'
que significa "extrafios." 66
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El lenguaje se manifiesta en una divisi6n cultural que es un instrumento
de dominaci6n. Si uno imagina que la hegemonfa es relativamente abierta o
relativamente cerrada, la esencia del concepto no es la manipulaci6n, pero la
legitimaci6n. Las ideas, valores, y ias experiencias de grupos dominantes son
validadas en el discurso pdiblico; y los que pertenecen a grupos subordinados
no son, aunque ellos puedan seguir prosperando mds alli de las fronteras de
opini6n recibida.67
Las cosas mismas que reconciliaron a los haitianos son las cosas mismas
que los mantienen separado. La lengua y la religi6n ayudaron a los campesinos
haitianos a afrontar el d6ficit de poder entre el amo y el esclavo, 61 opresor y el
oprimido, y Europa dominante y Africa subyugada. Tanto en la lengua haitiana
como en la religi6n haitiana, uno encuentra los compromisos necesarios y
subterfugios que emplean los d6biles para sobrevivir.
VII. Religi6n en Haiti: ZVuddi o Catolicismo- Se tiene que escoger?
"A menudo se dice que Vudti mantuvo a Haiti atrasada.
Probablemente los contrario es lo cierto: Vudti prospero porque los
jefes de Haiti negaron a la ciudadanfa multitudinaria la posibilidad de

transformar un vida socialmente y econ6micamente estancada.
-Robert Rotberg
El Vudti esta profundamente arraigado a la cultura haitiana; es una
amalgamaci6n de los cultos de "animista" del Oeste de Africa infundido con el
ritual Cat6lico. Vudii (tambi6n escrito VudAi o Vodoun) juega un papel central
en la vida y la historia de Haiti, 61 desatenderlo es impedir el conocimiento de
esta gente. El Vudfi haitiano es el sistema de creencia dominante, por lo tanto,
una importante caracterfstica nacional. La lucha entre Vudd y la fe principal
cristiana de Haiti (el catolicismo Romano y, tiltimamente, el protestantismo
presentado por misioneros Americanos) ha sido un elemento constante en la
evoluci6n social.6 8
Convicciones religiosas y sus representaciones dividen a haitianos
culturalmente. La elite proclaman su adhesi6n al cristianismo. Ptiblicamente,
la elite asocia la religi6n del pueblo con el mal, y gobiernos sucesivos haitianos
han perseguido a muchos individuos quien abiertamente practican el Vuddi. Sin
embargo hay extensa evidencia que muchos de la elite constantemente practican
aspectos del Vuddi detrds de puertas cerradas. Ellos asi reclaman para si mismos
un sentido de superioridad cultural basada en adhesi6n al cristianismo y el
rechazo del Vuddi (ellos hasta han aceptado el estimulo y el apoyo de la
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mismos.
ellos
Vuddi
la prdctica
Un gran ntimero de los campesinos, tambi6n, dicen ser Cristiano Cat6licos
Romanos, ellos lo practican y siguen el ciclo anual de eventos Cat6licos - pero
ellos se refieren a si mismos como "sirvientes de dios" miembros de la mayor
religi6n del pueblo Vodoun, Vudon o Vudti (estos t6rminos se intercambiaran).
En Vudti, el catolicismo es unido con religiones Haitianizadas Africanas para
formar un sistema integrado de creencia y rituales. Como un campesino dijo,
"hay que ser cat6lico para servir el loa (espiritus Vuddi). 7 °
Vuddi es tan politico como religioso. El presidente Aristide estaba
consciente, del simbolo y de la realidad de Vudti cuando 61 tom6 el juramento
de oficio en la lengua Criolla y recibi6 la faja presidencial de un mambo
(sacerdotisa femenina) en febrero del afto 1991, con las formas simb6licas de
saludo que reson6 profundamente dentro de la poblaci6n. Su empleo deliberado
de Criollo indic6 una rotura y la discontinuidad en el modelo cultural que era
de manera extrafia simb6lico de la sfntesis en Vudti, y ataco, a lengua de la elite
(el franc6s) y su religi6n (el catolicismo).7"
Sin embargo, Vudti tiene un lado expectativo. Duvalier ampli6 su control
sobre la poblaci6n empleando el Vudti y el Houngans (sacerdotes masculinos).
Houngans tradicional jugaban un papel importante en la comunidad local y en
el pasado, pero no sistemdticamente, habian sido explotados por los gobiernos
haitianos para alcanzar objetivos politicos sobre todo cuando las elecciones
eran inminentes, mientras despu6s de las elecciones el Vuddi a menudo era
proscrito. 2
Duvalier aprovech6 su conocimiento de Vudii y su influencia sobre las
masas para establecer una relaci6n mis s6lida y duradera con sus lideres.
Rotberg sugiere que porque el Vudfi presenta una forma de gobiemo en las
dreas rurales ya que el pais no hace, Vudid s61o serd substituido por el
desarrollo. Vudi es resistente. Sin Duvalier, como sin Soulouque, sus
conexiones al estado se desollaren. Su base pequefia, segura, parroquial de
poder permaneceri hasta aquel dia distante cuando la modernizaci6n -si es que
alguna vez lleve a las partes mas profundas de Haiti- eroda las fundaciones de
universo protector de seguridad cognoscitiva.73
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Vudi se hizo tan estrechamente asociado con el r6gimen Duvalier que una
vez que Duvalier escapo, muchos houngans y mambos fueron asesinados en el
levantamiento popular.74
VII. CONCLUSION
La curaci6n del trauma que han experimentado los haitianos durante los
iltimos 200 afios es una tarea titdnica. Mis importante la tarea es entender que
tanto lo material (econ6mico y politico) como dimensiones psicol6gicas
(socioculturales) acttian recfprocamente para mantener o mitigar el conflicto en
una sociedad. El cubismo social permite para la identificaci6n de varios
factores sociales inter relacionados que se entrelazan y sus efectos perjudiciales
sobre Haiti. Estos factores deben ser examinados en luz del uno al otro para
iniciar el entendimiento del conflicto. Aunque los factores, cuando combinados,
puedan producir el modelo diferente de importancia o la urgencia, es importante
no permitir que un factor ensombrezca otros solamente porque este parece mas
importante en el momento. Segdin Byrne y Carter, la naturaleza entrelazada del
cubo indica que enfocando en una sola direcci6n hace improbable un acuerdo,
y ain las mejoras de una sola faceta pueden mejorar otras tambi6n.75
Si circunstancias hist6ricas no perniten que una nueva generaci6n cambie
las tradiciones de ineficacia, la representaci6n mental de la calamidad
compartida continuara vinculando a los miembros del grupo. Pero en vez del
cultivo del amor propio la imagen mental de los acontecimientos unirA a la
gente por un sentido continuado de ineficacia, como si los miembros del grupo
existiesen bajo la vitirizacion.7 6 Para que los haitianos como una sociedad
salgan de esta etiqueta de victimizaci6n es importante analizar el presente
dilema usando el acercamiento de cubismo social al conflicto de interrumpo
para considerar como mecanismos estructurales y socioculturales acttian
reciprocamente para exacerbar o mejorar el conflicto politico, la lucha
econ6mica y divisiones culturales que enfrenta el pais.
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